Über die Verwendung von 86Rb als Indikator für Kalium, Untersuchungen am lichtgeförderten 42K/K-und 86Rb/Rb-Influx bei E lodea densa. 1. The light-dependent influx of K® and of Rb® into isolated leaves of Elodea densa w,as measured by using 42K® and 86Rb® as tracers.
2. If 86Rb was used as a tracer for K® and then the K® influx was determined from the spe cific activity a8 6 Rb/K an influx t>K(8 6 Rb) was obtained which was lower than the K ( 42K) influx ( fig. 1 ). The ratio of t>K(4!K)/i>K(8 C Rb) = ^K,Rb increased with increasing [/?o®]0 and decreasing
[K®]0 (figs. 1 and 7). The depression of i>K(8'Rb) as compared to t>K(4S K) was not a consequence of the competitive inhibition of K® influx by Rb® (cf. fig. 1 ).
3. As a working hypothesis it is proposed that 86Rb® functions only as a tracer of Rb© and that ^K(8 'Rb) can be calculated from the parameters of the R b (86Rb) influx and its competitive inhibi tion by K ® . 4 . By using the Michaelis-Menten -Kinetics a formula was derived for VK(8,Rb), the Michaelis constant A^mK(86Rb), and for FmaxK(86Rb). From these calculations it may be pre dicted a) that fKC^Rb) will show a M i c h a e 1 i s -M e n t e n -Kinetic only if [Rb©] is kept constant at all K® concentrations; b) that FmaxKC^Rb) is independent of [Rb®] and not neces sarily equal to Fmaxx("K); and c) that /CniK(8,Rb) is greater than ATmK(4*K) and dependent on [Rb®] .
5. In order to test the calculations the mutual competitive inhibition of K©-and Rb©-influx (figs. 2, 3) was measured. From the Michaelis-Menten -Parameters of the R b (86Rb) influx and the inhibition constant K*k of potassium rK(88Rb) was calculated. The predictions mentioned above were verified. The calculated depression of fK (88Rb) as compared to ^k (**K) corresponded satisfactorily to the experimental values ( fig. 7) .
6. The isotherms of K ( 42K) and of R b (86Rb) influx were measured ( fig. 4 ). In the range of low concentrations (system 1) Fmax£(4äK) greatly exceeded FmaxRb(86Rb)> the same was true of ^mK(42K) as compared to A^mRb(86Rb). Thus in system 1 the Rb© influx proceeded with much greater affinity but lower capacity than the K® influx. Thus, although with regard to competitive inhibition K® and Rb® seem to use the same transfort site the relative similarity of ^K(4*K) and ^K(8 6 Rb) must be termed rather incidental though predictable.
7. At higher concentrations (system 2) the influx of K® and Rb® was less different with respect to and Fmax (fig-7 ), an observation which was confirmed by competitive inhibition on almost equal terms.
8. It must be stated that the value of 86Rb® as a tracer instead of 42K® is limited. However, the metabolic linkages of K© influx can also be detected by the use of 86Rb®.
Kalium, Rubidium und Caesium ähneln sich weit gehend im Bezug auf den Radius ihrer hydratisierten Ionen. Aus diesem Grunde verhalten sich die drei einwertigen Kationen, besonders aber Rb® und K® biologisch sehr ähnlich 1 1 2. Abgesehen von seiner Toxizität bei hohen Konzentrationen kann Rb® in gewissem Umfange sogar K® als Nähr-Ion ersetzen bzw. ergänzen3" 5. K® und Rb® hemmen 1 R . C o l l a n d e r , Plant Physiol. 16 In letzter Zeit sind jedoch Zweifel daran geäußert worden, daß 86R b to als Indikator für K® geeignet sei12_16. So haben Sc h a e d l e und J a c o b s o n 13 ge zeigt, daß Chlorella eine höhere Affinität für Rb* aufweist als für K®. Nach W est und P it m a n 14 da gegen wird 86Rb bei Viva erheblich langsamer auf genommen als 42K, ähnliche Befunde haben M a r s c h n e r und Sc h im a n s k y 15 an Gerstenwur zeln erhalten, wie auch eine Praeferenz für K® früher schon von C l in e und H u n g a t e 12 nachge wiesen wurde. Nach M a a s und L e g g e t t 16 ist 86Rb überhaupt nicht geeignet um eine K®-Aufnahme nachzuweisen.
Bei der Untersuchung des K®-Influxes bei Blät tern von Elodea densa 17 war es wünschenswert, die Messungen wegen der günstigeren Halbwertszeit mit 86Rb durchzuführen. Bei Doppelmarkierungs-Versuchen mit 42K® und 86Rb® zeigte sich jedoch auch bei diesem Objekt eine scheinbare Praeferenz von 42K® gegenüber 86Rb®. Im folgenden wird versucht, eine Erklärung für das unterschiedliche Verhalten von 42K® und 86Rb® beim lichtgeförderten Influx an Blättern von Elodea zu geben. 
Berechnen wir aus dem 86R b 0-Influx den K 0-Influx unter Verwendung der spezifischen Aktivität des 86Rb bezogen auf K® : 
diese Gleichung ähnelt (3), nur steht bei (7) Um zu prüfen, ob (7) Audi die Konzentrations-Abhängigkeit der schein baren Bevorzugung von 42K gegenüber 86Rb (vgl. Abb. 1) läßt sich mit Gl. (7) 
